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Editorial 
This edition of LOO is in large part devoted to an assessment of the man-
ner in which the Labour Relations Act 66 of 1995 (the LRA) has been in-
terpreted and applied in the years since it took effect in November 1996. 
five of the articles are based on papers delivered at a seminar initiated by 
the Social Law Project at the University of the Western Cape and organ-
ised jointly with the f'aculty of Law at the University of Stellenbosch and 
with the Institute for Development and Labour Law at the University of 
Cape Town, which took place at the faculty of Law, University of Stellen-
bosch from 31 March to I April 2005. 
In ! 994 the Cheadle Commission was tasked with drafting a Labour 
Relations BiiL That was to be no easy task, given the parameters within 
which it had to operate First, the Bill had to give effect to the govern-
ment's Reconstruction and Development Programme by balancing the 
need for the country to be internalionally competitive against the protec-
tion of fundamental worl~er rights. The aim was to increase producrivity 
and create a climate conducive to foreign investment. The government 
also wamed the Bill to reflect South Africa's immanem obligations as a 
member of the International Labour Organisation, particularly in the areas 
of freedom of association, collective bargaining and discrimination in em-
ployment. Furthermore, the Bill had to set out clearly the rights of work-
ers, unions, employers and employers' organisations, promote and facili-
(ate collective bargaining and worker partiCipation, and provide for a new, 
more efficiem dispute-resolution system. And it was imperative that the 
Bill comply with, and give effect to, the Constitution. 
Following comprehensive debate set in motion by the publication of a 
Draft Bill in February 1995 - the event commemorated by the seminar -
the Labour Relations Act 66 of 1995 was eventually brought into force in 
November 1996. 
There is a clear emphasis in the Acr on collective bargaining which is 
promoted and facilitated by the protection given to the right to freedom of 
association (in Chapter II), the organisational rights available to represen-
tative trade unions and provision for closed and agency shops (in Chapter 
Ill) The LRA also provides for the establishment of bargaining councils for 
particular sectors and areas where members have the opportunity to regu-
late the relevant sector or area by way of collective agreements which 
may, in certain circumstances, be extended (Q cover non-members. 
Finally, the LRA entrenches the rights of employees and employers to 
engage in industrial action in support of their demands. It is noteworthy 
that the LRA seeks to foster majority unionism and discourage a prolifer-
ation of unions. Chapter V of the Act regulates workplace forums, the 
vehicle chosen for employee panicipation in workplaces in South Africa 
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by way of consultation and joint decision-making. Chapter VIII sets out 
protections for employees against unfair dismissal. 
A major innovation in the new Act was provision for the resolution of 
most labour disputes by way of so-called 'alternative dispute resolution', 
i.e. conciliation and arbitration. Those services were to be provided free of 
charge by the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration 
(CCMA), envisaged as offering a quick, effective and informal dispute-
resolution body whose decisions would be final and binding subject only 
to review by the Labour Court. The Labour Court was introduced as a 
specialist coun with the same status as the High Court and exclusive juriS-
diction over certain labour matters. Appeals from the Labour Court lay to 
the Labour Appeal Court. 
The LRA underwent fairly significant amendment in 2002 due to 'un-
intended negative consequences' and a need for 'adjustment and refine-
ment'. However, it remains in essentially the same shape as when it was 
introduced onto the South African legislative landscape in 1996. 
The first five articles in this edition of LDD contain an analysis of the 
impact of the LRA in light of the key objectives sought to be achieved 
through its introduction and consider the necessity of modification to en-
sure that the Act achieves those objectives in a rapidly changing work en-
vironment. The last two articles deal with important issues related to the 
development theme of this Journal. 
SYNOPSIS OF ARTICLES 
In 'The Labour Relations Act and Global Competitiveness' Bob Hepple 
addresses a theme that has become dominant in the discourse surround-
ing South Africa's labour legislation: is the labour market over-regulated? 
Do our labour laws place undue restraints on entrepreneurial activity, 
thereby impeding economic growth' The article starts by noting that the 
LRA. a milestone in the social regulation of market relations and an essen-
tial part of the process of political democratisation, was enacted at the 
very moment when South Africa's re-entry into the world economy ex-
posed it to the cold winds of global competition. The "orthodox view", the 
author observes, is that globalisation undermines the ability of nation 
states to regulate their own labour markets, resulting in a "race to the bot-
tom". Contrary to thiS, the author advances erudite arguments to show 
that nations can prosper in the global economy, not by across-the-board 
deregulation of the labour market but by building institutional advantages 
on a floor of fundamental human rights, and that rightS-based regulation 
could give South Africa a comparative advantage in global trade and in-
vestment. Such advantage, it is stressed, is social as well as economic, 
and a rights-based system moreover empowers workers and citizens to 
resist the deleterious effects of globalisation. Labour rights can thus be re-
conciled with global competitiveness, provided they are used rationally, 
by correcting market failures and promoting economic efficiency. The 
article concludes with an overview of (the prospects of) transnational 
labour regulation through agencies such as the International Labour Or-
ganisation and the World Trade Organisation. 
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In 'Collective Bargaining and the LRA', Halton Cheadle addresses three 
key issues in the area of collective bargaining under the LRA: the right to 
bargain collectively, the constitutional attack On the extension of collective 
agreements and the current state of sector-level bargaining. With ref-
erence to the first of these, the author points out that we can distinguish a 
range of rights and obligations in the right to bargain collectively, all of 
which are given effect by the LRA in promoting sector-level bargaining. In 
the second pan of the article the author discusses the series of cases 
brought by the South African National Defence Union against the Minister 
of Defence in order to compel the Minister and the Depanment of De-
fence to bargain with it. He endorses the finding that there is no general 
constitutional duty to bargain. He also raises a number of arguments in 
support of that conclusion which were not considered by the High Court 
and points out, somewhat ironically, that there is already a duty to bar-
gain contained in the relevant regulations and in the constitution of the 
Military Bargaining Council. In the third part the author addresses the con-
stiW[ionality of the LRA's provision for the extension of bargaining council 
agreements [0 cover non-parties and concludes that this is a justifiable 
limitation of the right 10 engage in collective bargaining. The last part of 
(he article contains an assessment of the current state of sector-level bar-
gaining. This reveals that bargaining councils are in decline and en-
dangered by the government's stated intention to exempt small, medium 
and micro-enterprises from centralised bargaining. [n the author'S view 
this is unnecessary, given that there is already provision for exemptions 
from bargaining-council agreements. The author concludes by pointing to 
a number of problems with collective bargaining under the model con-
tained in the LRA which need urgent attention. 
Manfred Weiss, in 'Trade Unions and Institutionalised Workers' Partici-
pation The German Experience', addresses the bold but thus far unsuc-
cessful endeavour of the LRA to promote worker participation in man-
agerial decision-making by means of workplace forums. A basic obstacle, 
he argues. is uncertainty on the parr of trade unions as to the implications 
of establishing these structures which. it is feared. will in practice evolve 
into rival institutions. The article then examines the historical relationship 
between trade unions and works councils in Germany. Here, too, the 
trade unions initially felt threatened by representative employee bodies 
established by employers at workplace level and strongly resisted them. 
During the twentieth century, however. trade unions not only learned to 
co~exis( with works councils but to co-operate with them and establish a 
fruitful division of labour. Members of the works councils are for the most 
part active trade union members - for example, ensuring that trade union 
policies are followed in the workplace and recruiting new members. While 
this does not mean that there are no tensions between works councils and 
trade unions, where such tensions arise they tend to reflect the friction 
between the macro-perspective of the trade unions and (he micro-per-
spective of the works councils, which can also arise if trade unions oper-
ate at both levels. While stressing that conditions in Germany have been 
very different from those In South Africa, and that the German experience 
cannot mechanically be applied to South Africa, the aurhor concludes that 
the German experience may help establish a more objective framework of 
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discussion that could assist in advancing the debate in South Africa be-
yond its present impasse. 
Paul Benjamin engages in a critical examination of section 197 of the 
LRA, a section that has been the subject of much debate amongst authors, 
practitioners and the courts. Section 197 radically amends the common 
law by providing that, when a business is transferred as a going concern, 
the transferee of the business steps imo the shoes of the transferor as far 
as existing contracts of employment are concerned, In 'A matter of ongo-
ing concern: Judicial interpretation and misinterpretation of section 197 of 
the Labour Relations Act' he discusses the initial 'emasculation' of section 
197 by way of judicial interpretation and the reasons for it. Some of these 
difficulties were remedied by the decisions of courts of appeal and by 
legislative amendment. However, the author points out that there are still 
several difficult questions to be addressed. Some of these relate to liti-
gation involving section 197. given that the LRA contains no procedures 
for bringing a claim under the section and procedures that are currently 
utilised are not always satisfactory. The author highlights further problems 
in the interrelationship between sections 197 and 198 (which deals with 
temporary employment services) as well as in cases involving so~called 
second~generation conrracting~out. The article concludes with a discussion 
of the role that section 197 might play in the context of broader labour-
market change in South Africa as a means of externalising employment. 
There have been various cases recently dealing with the place of com-
mon-law principles in South African labour law. This question is addressed 
by Malcolm Wallis in 'The LRA and the common law'. He begins his 
article by pointing out thal, while labour law has been introduced (0 rem-
edy the deficiencies in the common law, the common law is not as de-
ficient as some would have us believe; rather, common-law principles are 
often misapplied or misunderstood. The author argues that we should not 
think of the common law and labour legislation in 'either/or' terms. 
Rather, we should accept that there is a synthesis between the two. He 
points out that the legislature has recognised that a contractual relation-
ship lies at the heart of employment by virtue of the definition of 'em-
ployee' it has adopted in OUf main pieces of labour legislation. And com-
mon-law principles are applicable in distinguishing an 'employee' (who is 
covered by labour legislation) and an 'independent contractor' (who is 
not). The author also points out that common-law principles explain why 
collective agreements are binding under the LRA and questions the extent 
(Q which the common-law principles relating to the termination of con-
tracts have been replaced by the LRA's requirement that dismissals be 
'fair'. He notes that an employer's right (Q terminate on notice has been 
curtailed by labour legislation, but points out that the common law of 
summary dismissal is part of the law of dismissal. The author goes on to 
argue that the common law remains relevant in the context of dispute 
resolution under the LRA. The principles developed in relation to arbi-
tration are relevant to the conduct and review of CCMA arbitrations. In 
conclusion, the author reminds us that, no matter to what extent labour 
law is derived from statute, the common law will always be present as the 
repOSitory of the principles applicable to statutory interpretation, 
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Marlise Richter, in 'Affirmation to realisation of the right of aCcess to 
information: Some issues on the implementation of PAIA', points to the 
importance of access to information to a properly functioning democratic 
society. That principle is reflected in section 32 of the Constitution and in 
the Promotion of Access to Information Act (PAIA). The author argues 
that, while PAIA is a laudable piece of legislation, there have been prob-
lems with its effective implementaLion. Using the Treatment Action Cam· 
paign's push for comprehensive treatment for people Jiving with HIV/AIDS 
as a case study, she highlights some of the problems, These include the 
Act's dependence on a co·operaLive attitude on the part of the holders of 
information and lack of effective penalties to compel the prompt produc-
tion of information that has been requested, The case study also highlights 
the deleterious effect that the non-implementation of PAIA has on the 
realisation of socio-economic rights. The author argues that PAIA is defec-
tive in that it makes no distinction between urgent and non-urgent re-
quests for informcHion and allows compliance with such requests to be 
significantly delayed. The article concludes with a number of recommen-
dations for the more effective implementation of PAIA, derived from other 
pieces of legislation, and endorses various recommendations made by the 
South African llistory Archive, the Open Democracy Advice Centre 
(ODAC) and the Freedom of Expression Institute (FXI), 
Andre Louw, in 'Transforming South African professional sport: Some ob~ 
servations on recent developments', tackles a contemious subject: the im~ 
plications of transformative policies in the field of profeSSional sport and, 
by extension, in employment more generally. One cemral concern is the 
effect of such policies on [he employment rights of professional sports 
players; another is the future of professional sport itself. While most of 
South Africa's top sporting teams remain predominantly white, the author 
argues that there is an inherent contradiction between the principles of 
'universality' (emphasising 'demographic represenlation' in sports learns) 
and 'meril' (emphasising performance standards irrespective of race) -
although, according to government policy statements, both are to be 
applied at the same time. The article puts forward a far~reaching critique 
of government policy from the perspective of upholding 'merit' and, 
though couched in formal rather than substantive terms, raises a number 
of questions which deserve to be analysed more fully. In particular, it 
deserves to be considered whether the deeply concerning perspective 




Ce numero de LDD s'imeresse principalemenl a une evaluation de fa 
maniere dont la loj 66 de 1995 sur res relations du travail (Labour Rela-
tions Act 66 of 1995 ou LRA en anglais) a ete interpretee et appliquee 
depuis qu'elle est entree en vigueur en novembre 1996. Cing des articles 
se fondent sur des communications presentees lars d'un seminaire canvu 
par Ie proJet de loi social a I'Universlle du Cap Occidental (Social Law 
Project at the University oj the Western Cape en angJais) el organise en co-
operalion avec [a Faculte de Droit de l'Universite de Slellenbosch et ['Insti-
tut pour Ie Oeveloppement el Ie Droil du Travail a l'Universi(e du Cap. Ce 
seminaire S'eSl tenu a la Faculu~ de Droit de I'LJniversite de Stellenbosch 
du 31 mars au 1 er avril 2005 
En 1994 la Commission Cheadle re~ut la mission d'etablir une version 
d'un projet de loi sur les relations au travail. Cela ne fut pas aise si I'on 
considere les parametres au sein desquels ses membres durent operer. 
Premierement, Ie projel de loi devait mettre en reuvre Ie programme 
gouvernemental de reconstruction et de developpemen( en s'assurant 
qu'un equilibre serait trouve entre Ie besoin du pays d'etre competitif 
internationalement tout en protegeant les droits fondamentaux des ouvri-
ers_ L'idee etait de favoriser une augmentation de la productivite el de 
creer un c1imat economique pouvant attirer des investissements etrang-
ers. Le gouvernemenr voulait egalement que Ie projer de loi reflete les 
obligations immanentes de l'Afrique du Sud en lant que membre du 
Bureau International du Travail; [Out particulierement dans les domaines 
de la [ibene d'association, des conventions collectives el de la discrimina-
tion en ce qUi concerne I'emploi. Le projet de loi devait, de plus, etabUr 
c1airemem les droiLS des ouvriers, des syndicats. des employeurs et des 
organisations patronales, promouvoir e( facHiter les negociations collec-
Lives e( la participation ouvriere et, offrir un nouveau systeme plus effi-
cace de resolution des con flits sociaux. II etait imperatif que ce projet de 
loi respectat et mit en pratique les principes de la Constitution du pays. 
A la suite d'un debat complel qui s'esL deroule apres la publication de la 
version du projet de loi en fevrier 1995 - cet evenement a ete com me-
more par Ie seminaire en question - la loi 66 de 1995 sur les relations du 
travail est entree enfin en vigueur en novembre [996. La loi met ['accent 
tres fortement sur les negociations collectives qui som promues et fadli-
tees par la protection donnee a la liberte d'association (au chapitre II), les 
droits organisationnels offerrs aux representant des syndicats et les condi-
tions pour les lieux de travaH n'admettant que des ouvriers syndiques (au 
chapitre III). La loi facilite egalement I'etablissement de conseils de nego-
ciations pour des zones ou des secteurs particuUers sous la forme de con-
ventions colleC[ives qUi peuvent, sous cenaines conditions, admeLtre des 
non~membres. Finalement, la loi inscrit Ie droit des employes et des 
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employeurs a la greve afin de soutenir leurs demandes. On dolt noter que 
la loi sur les relations du travail cherche a favoriser un syndicalisme ma-
joritaire et qu'eJle n'encourage pas la proliferation de trap nombreux syn-
dicats. Le chapitre V de la loi regule les forums sur les lieux de travail. Le 
vehicule choisi pour la participation des employes sur les lieux de travail 
en Afrique du Sud est la comsultation et la prise de decisions en commun. 
Le chapitre VIII etablit la protection necessaire aux employes en cas de 
renvoi arbitraire et injuste. 
Une innovation majeure dans [a nouvelle loi a ere la maniere donr la 
plupart des confHts sociaux doivent etre resolus grace a ce que ]'on 
nomme "resolution alternative des conflirs sociaux", c'est a dire, I'arbi~ 
trage et la conciliation. Ces services doivent etre offerts gratuitemem par 
la Commission pour la ConCiliation, la Mediation et l'Arbitrage (CCMA en 
anglais) qui est vue comme un organisme de resolution rapide, efficace et 
informelle des con flits et done les decisions som finales et legales une fois 
qu'elles ont ete etudiees et approuvees par un tribunal du travail. Le tribu-
nal du travail a ete introduit en tam que cour speciaJisee possedant Ie 
meme statut que la Haute Cour et une jurisdiction exclusive sur certaines 
affaires. Les appels sont entendus par la Cour d'Appel du Travail. 
La loi a subi des amen dements imporrants en 2002 a cause de "conse-
quences negatives non-voulues" et a cause d'un besoin "d'ajustement et 
de precision". Neanmoins, la loi demeure essemiellement la meme que 
celie qui fut introduite dans Ie paysage juridique sud-africain en 1996. 
Les cinq premiers articles de ce numero de LDD contiennent une ana-
lyse de I'impact de la loi sur les relations du travail a la lumiere des objec-
tifs principaux que I'on a cherche a atteindre en I'introduisant et, ils con-
siderent la necessite de modification afin de s'assurer que la loi atteigne 
ces objectiFs dans un environnement du travail qui evolue rapidement. Les 
deux derniers articles s'interessem a des questions imponames liee au 
theme du developpement cher a notre revue. 
RESUMEs DES ARTICLES 
Dans 'La Loi sur les Relations du Travail et la Competitivite Mondiale' (The 
Labour Relations Act and global competitiveness en anglais) Bob Hepple se 
penche sur un theme qUi est devenu persistam et dominant dans Ie dis-
cours lie a la legislation du travail en Arrique du Sud: Ie marche du travail 
est-il trop regule? Nos lois sur Ie travail placent-elies trop de limites sur les 
activites des entrepreneurs el ainsi ralentissent-elles la croissance econo-
mique? L'article debute en natant que la loi sur les relations du travail, un 
evenement dans la regulation sociale des relations du travail et une partie 
essentielle du processus de democratisation politique, entra en vigueur au 
moment meme au la re-rentree de l'AFrique du Sud dans I'economie mon-
diale I'exposa aux vents mauvais de la competition mondiale. "L'opinion 
orthodoxe", tcrit l'auteur, est que la mondialisation mine la capacile des 
etats-nations a reguler leurs propres marches du travail el, resulte en une 
"course vers Ie rond". En contradiction avec ceete idee, I'auteur avance 
des arguments erudits afin de montrer que les nations peuvent prosperer 
dans I'economie mondiale, non pas en introduisant des deregulations 
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generales mais en construisant des avantages institution nels sur la fonda~ 
tion des droits fondamentaux de la personne et que, des regulations fon-
dee sur Ie droit, pourraiem aider a donner a l'Afrique du Sud un avantage 
compare dans Ie commerce et les investissements mondiaux. Un tel avan-
rage, on Ie souligne, est a la fois social et economique et un systeme fonde 
sur Ie droit perme[ aux ouvriers et aux citoyens de resister aux effets de-
leteres de 1a mondialisation. Le droit du travail peut ainsi etre reconcilie 
avec la competitivite mondiale si celui-ci est milise rationne!lement en 
corrigeant les echecs du marche et en promouvant I'efficacite economi-
que. L'artic!e se conclut par une vue d'ensemble des (perspectives) des 
regulations transnationales du travail par l'intermediaire d'organisations 
telles que Ie Bureau International du Travail et l'Organisation Mondiale du 
Commerce. 
Dans "Les Negociations Collectives et la Loi sur les Relations du Travail" 
(CollectIve bargaining and the LRA en anglais), Halton Cheadle dudie trois 
questions cles dans Ie domaine des negociations collectives selon la loi sur 
les relations du travail: Ie droit de negocier collectivement, l'attaque con-
stitulionnelle sur I'extension des conventions collectives et I'elat actuel 
des negociations secwrielles. En ce qUi concerne Ie premier point, I'auteur 
fait remarquer que I'on peut distinguer une variete de droits et d'obli-
gat ions au niveau du droit de negocier collectivement; taus reconnus par 
la loi qUi veut promouvoir les negociations sectorielJes. Dans la deuxierne 
partie, I'auteur s'interesse a une serle d'affaires entre Ie syndicat sud~afri­
cain des personnels des forces armees (South African National Defence 
Union en anglais) et Ie ministre de la Defense afin de forcer celui-ci et Ie 
minisrere de la Defense a negocier avec ce syndicat. L'auteur accepte les 
conclusions legales qu'il n'existe pas de deVOir constilUtionnel general de 
negocier. II souligne un nombre d'arguments pour soutenir ces conc1u~ 
sions qui ne furent pas considerees par la Haute Cour et il remarque, 
ironiquemem, qu'il exis[e deja un devoir de negocier contenu dans les 
regulations en vigueur ella conslitution du Conseil Militaire de Negocia-
tion (Military Bargaining Council en anglaiS). Dans Ja troisieme partie, 
I'auteur se penche sur la consritutionnalire des conditions de la loi sur les 
relations du travail pour I'extension des conseils de conventions col[ec~ 
tives de couvrir les non-membres et, il conclut qu'il s'agit d'une limitation 
justifiable du droit de negocier collcr:tivement. La derniere partie contient 
une evaluation de l'etat acwel des negociations sectorielles. Elle revde 
que les eanseils de negoeiation sont en deelin et mis en danger par ],inren~ 
rion formulee du gouvernement d'exempter Jes petites, moyennes et 
micro entreprises des negociations centralisees. Selon I'auteur, eela n'est 
pas necessaire puisqu'il exisle deja des exemptions de participer a des 
conseils de conventions collectives. L' auteur conclur son article en faisant 
remarquer un nombre de problemes avec Ics negociations collectives 
selon Ie modele contenu dans la loi sur les relations du travail, problemes 
qui doivent etre regles de maniere urgente. 
Manfred Weiss, dans "I.es Syndicats et la Participation Ouvriere Institu~ 
tionalisce: l'Experience Allemande" (Trade unions and institutionalised 
Workers' participation: The German experience en anglais), se penche sur 
un des points imporrams, mais reste encore sans grand SuCcf~S, de la loi 
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sur les relations du travail: la promotion de la participation ouvriere dans 
les prises de decisions au niveau de la direction par I'intermediaire de for-
ums du travail. Un obstacle de base affirme I'auteur, est l'incertitude de la 
part des syndicats en ce qUi concerne les implications qu'auraient I'eta-
blissement de ces structures; la peur est qu'en pratique elles evoluent au 
point de rivaJiser avec les syndicats eux-memes. L'article examine la re-
lation historique entre les syndicats et les comites d'entreprise en Alle-
magne. Dans ce pays. les syndicats eurent d'abord peur de ces comites 
d'employes crees par les employeurs sur les lieux de travail et ils y re-
sisterent fortement, Pendant Ie XXeme siecle neanmoins, les syndicats 
n'ont pas seulemem appris a coexister avec ces comites mais egalement a 
cooperer avec eux et a etablir une division fructueuse du travail. Les mem-
bres des comites sont pour la plupart des syndicalistes aC[ifs qui. par 
exemple, s'assurent que les politiques des syndicats sont sui vies sur Ie lieu 
de travail et que de nouveaux membres sont recrutes. Cela ne signifie pas 
qu'il n'existe pas de tensions entre les comites et les syndicats, mais lors-
que de telles tensions apparaissem, elles ont tendance a refJeter la friction 
entre \a macro-perspective des syndicats et la micro-perspective des comi-
tes qui apparait egalement lorsque res syndicats sont preSents sur ces 
deux niveaux. Tout en soulignant que les conditions en Allemagne ont ete 
tres differentes de celles presentes en Afrique du Sud et que, I'experience 
allemande ne peut etre mecaniquement appliquee a l'Afrique du Sud, 
I'auteur conclut que cette experience peut aider a etablir un cadre de dis-
cussion plus objectif qUi pourrait a son {Our aider a faire evoluer Ie debat 
en Afrique du Sud et a depasser l'impasse actuelle. 
Paul Benjamin fait un examen critique de la section 197 de 1a loi sur les 
relations du travail, une section qUi a engendre de nombreux de bats entre 
les auteurs, les juristes et les tribunaux. La section 197 change radicale-
ment Ie code civil ' en affirmant que lorsqu'une affaire active est trans-
feree, la personne qUi re,oit cette affaire a les memes obligations que la 
personne qUi a transfere celle-ci en ce qui concerne les contrats de travail. 
Dan son article intitule "Une inquietude constante: J'lnterpretation et la 
mauvaise interpretation juridique de la section 197 de la Loi sur Les Re-
lations du Travail" (A matter of ongoing concern: judicial interpretation and 
misinterpretatIOn oj section 197 oj the Labour Relations Act en anglais), 
!'auteur s'jnteresse a la "castration" initiale de la section 197 par I'in-
terpretation juridique et les raisons pour cela, Certaines de ces difficultes 
ont trouve des solutions grace a la decision des cours d'appel et grace aux 
amendements legaux. Neanmoins, I'auteur fait remarquer qu'iJ existe 
encore un nombre de questions difficiles qui doivem etre resolues. Cer-
taines d'enrre elles sont Iiees aux litiges decoulant de la section 197 car la 
loi ne contient aucunes procedures qUi permettent de faire une demande 
legale en en appelant a cette section et que les procedures qui sont actu-
ellement urilisees ne sont pas toujours satisfaisantes, L'auteur souligne 
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d'autres problemes concernant I'imer-relation entre les section 197 et 198 
(cette derniere legifere sur les contrats temporaires de travail) ainsi que 
des cas impJiquanr les soit-disant contraLS de la deuxieme generation. 
L'arUc!e se conclut par une discussion sur Ie role que la section 197 pour-
rait jouer dans Ie contexte d'une changement plus large du marche du tra-
vail en Afrique du Sud en tant que moyen d'externaliser I'emploi dans ce 
pays. 
II y a eut un nombre de cas recemment impliquant la place des prin-
cipes du code civil dans Ie droit du travail sud-africain. Cette question est 
eLudiee par Malcolm Wallis dans 'La Lai sur les Relations du Travail et Ie 
code civil' (The LRA and the common lawen anglais). L'auteur commence 
son anicle en faisant remarquer que 5i Ie droit du travail a eLe introduit 
pour remedier a certaines faiblesses sans ie code civil, Ie code civil n'est 
pas si faible que certains voudraient bien nous Ie faire croire. II s'agit 
plu(Ol du cas OU les principes du code civil sont souvent mal appliques ou 
bien mal compris. L'auteur defend la these que nous ne devrions pas pen-
ser au code civil et au droit du travail en termes et de 'Tun ou I'autre", 
Nous devrions pluto( accepter qu'iI existe une synthese entre les deux. II 
fait remarquer que Ie legislatif a reconnu qu'une relation conrraclUelle 
existe au creur meme de la notion d'emploi en vertue de la definition de 
''I'employe(e)'' qu'il a adoptee dans les parties principales de la legislation 
du travail. Les principes du code civil sont applicables en dislinguant un(e) 
"employe(e)" (qui est protege(el par la legislation du travail) et un "entre-
preneur independant" (qui ne I'est pas). L'auteur fait egalemem remar-
quer que les principes du code civil expliquent pourquoi les conventions 
collectives som legales selon la loi sur les relations du [ravail e( j] ques-
tionne Ie fait important que les principes du code civil en ce qui concerne 
les renvois ant ete remplaces par la 10i sur les relations du travail qui de-
mande que les renvois soiem "justes". II note que Ie droit d'un employeur 
de renvoyer un(e) employe(e) a ete freine par Ie droit du travail mais il fait 
egalement remarquer que la legislation sur les renvois sommaires contenu 
dans Ie code civil fait partie integrante de la legislation generale concer-
nant Jes renvois. L'aU[eur argumente Ie fait que Ie code civil demeure 
approprie dans Ie contexte des resolutions de conflits selon Ja loi sur les 
relations du travail. Les principes deve[oppes en relation avec ['arbitrage 
son[ appropries a la conduite et I'etude des arbitrages du CCMA. En con-
clusion, I'auteur nous rappelle que me me si Je droit du travail est inscrit, le 
code civil sera toujours present en tant que deposi[3ire des principes 
applicables a I'interpretation statutaire. 
Marlise Richter, dans "Affirmation de la realisation du droit d'acceder a 
I'information: quelques questions sur la mise en pratique de la PAJA" 
(Affirmation to realisation of the right of access to information. Some issues 
on the Implementation oj PAIA en anglais), fait remarquer I'importance de 
I'acces a l'information dans une societe democratique qui fonc:tionne. Ce 
principe est reflece dans la section 32 de la Constitution et dans la Loi sur 
la Promotion de l'Acc;,s a l'lnformalion (PAIA en anglais). L'auteur afflrme 
que si la PAIA est une excellente legislation, il y a eu des problemes pour 
sa veritable mise en pratique. En u[ilisant Ie cas de la demande active du 
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Treatment Action Campaign) pour un traitement campier et generalise des 
personnes vivant avec Ie VIHISIDA en tant que cas d'etude, elle souligne 
certains problemes. Ceux-ci induent la dependance vis~a~vis d'une attitude 
cooperative de la pan des detenteurs d'information et Ie manque de 
peines encourues en cas de non production de I'information qUi a ere de-
manctee. Le cas d'erude souligne egalement I'effet deletere que la non-
mise en pratique de la PAIA a sur la realisation des droits socia-econa-
miques, L'auteur affirme que la PAIA est deffectueuse car elle ne fait 
aucune differenciarion entre les demandes urgentes et non urgentes 
d'information et. engendre ainsi des retards significatifs. L'article se con-
clut par un nombre de recommandations pour une mise en pratique plus 
efficace de la PAIA inspirees par d'autres legislations et, accepte diverses 
recommandations faites par les Archives Historiques Sud-Africaines (South 
African History Archive en anglais). Ie Centre Ouvert de Conseils sur la 
Democratie (Open Democracy Advice Centre - ODAC - en anglais) et I'lnsti-
tut pour la Liberte d'Expression (Freedom oj Expression Institute - FXl - en 
anglais). 
Andre Louw dans "Transformer Ie Sport Professionnel en Afrique du Sud: 
Quelques Observations sur les Developpements Recents" (Transforming 
South African professional sport: Some observations on recent developments 
en anglais). se penche sur un sUjet brulant: I'implications des politiques de 
transformation dans Ie domaine du sport professionnel et, par extension, 
dans Ie domaine de I'emploi en general. Une des inquietudes centrales est 
I'effet de telles politiques sur les droits it I'emploi des sportifs profession-
nels; une autre est I'avenir du sport professionneJ lui-rneme. Bien que la 
plupart des equipes sud-africaines de ham niveau soient demeurees prin-
cipalemem blanches, I'auteur affirme qu'iI existe une contradiction in-
hereme entre \es principes "d'universaJite" (menant I'accent sur la "repre-
sentation demographique" dans les equipes sportives) et Ie "merite" (mel-
tant I'accent sur les niveaux de performance peu impone Ie groupe racial) 
- bien que, selon les communiques poliliques du gouvernemenr, les deux 
se doivent d'etre appliques en meme temps. L'article critique la politi que 
du gouvernement dans sa perspective de favoriser Ie "merite" et, bien 
qU'argumente de mani,,,e formelle plutat qu'en termes substantifs, il sou-
leve un nombre de questions qui se doivent d'etre analysees plus en 
avant. On se doit de considerer si la la perspective inquietante a JaqueJle 
I'auteur arrive est, en fait, inherente ala ligne actuelle de developpement. 
2 Organisme rlon-guuvernerllerllal eL dssocialif sud-africain de prolTIO[ioll du traltelTIelll 
geni!larise des personnes a[(eimes du V1H/SIIJA. 
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